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Erect of ttlagnetic]Dilutions on the Ferromagnetic




The ferromagnetic moment μァ and the Curie temperature rc are investigated on the
chromium tellurides CrlかTe(0≦δ 033)and the metal(M)mOdined syStems(Crl νMν)l δ
Te(Calld MMS) The CO―Ordination number of magnetic atomサin the percol ion limit are
evaluated assuHling that the atoHュic distributi n is random  The obtained values of r are 6±1
forふINIS with山I=V and δ=014,and 13±1,withふI=Rh and δ=0 25 The Smart method for
dilution based on the classical Bethe―Peieri ―We ss approach is extended to allow for the
ettective exchange interaction including up to the 3-rd nearest interactions  This method is
used to study the ν―dependences of Tc(ν)fOrヽ′I[MS  The obsesred Tc(ν)are senli―quantitative‐
ly explained by the calculated ones  The δ一dependences of μ′(δ)and 7発(δ)fOr crl_δTe are
qualitatively sirnilar to those observed in WIⅢIS  The r sults are brieny discussed in view of the
ettect of rnagnetic dilutions on the ttort―distance interactions and the long―di t ce one such as
RKKY interaction
1.緒  言










乳 (δ)と同様 にμァ(δ)の変化 も`0≦δ≦0.25'
では小さく,`δ=033'では急激である。これら
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の挙動はCr空孔量の増加に伴ってCr原子間
に作用する磁気交換相互作用の弱まりや磁気
モーメントの強磁性的規貝」配列の破壊が,ある
δ量以上で急速に進行することを暗示 してい
る。
Crl δTeのCrを非磁性原子または他の磁性
原子で希釈した場合にも,4.2Kに
'も
‐ける強磁
性磁気モーメント%42と娩 に関して類似の挙
動が観狽1されている。例えば,(CrlッVノ)l δTe
(δ=0,14)3)(本論文ではノ系と呼が)の%.2(ダ)
はダと共に急激に減少するのに対して, Tc(ノ)
はダの小さい領域であまり変化せず, さらにノ
が増加するにつれて急激に減少する。`δ=0.25'
に対する非磁性原子Rh,V,Tiの磁気希釈系
(Crl_ωRhか3Te44),(crュ_2V2)3Te45),
(Crl χTi/)3Te46)(本論文ではそれぞれ atl,2,χ
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